



































































































































































































































に貼るという形式だったようだ。ノートの始まりは、Invaders and Settlers Timeline
およびThe Growth of the Roman Empire の挿絵の色塗り。次回の9月23日は初めて黒





クイズに答える問題が出た。1．Julius and his father take off their clothes in the 
changing room.　2．They play handball in the exercise yard.　3．They have a rest 
in the warm room （called the Tepidarium）・・略・・。 各文章には挿絵が付き、また
ローマの公衆風呂の室内図には、息子の手で着替え室からプールまでの移動の線が入れ
てある。クイズは空欄に言葉を入れる問題であった。My father took me to the baths. 
We went into the ____________room and took off our _________. Father told me that 
sometimes thieves _______________things from the changing room. Next we went 
into the exercise yard. We played ________________. Then we had a______________ 












































































































































































（1） The Phantom Tollbooth by Norton Juster
（2） Article from Guardian by Julie Reid
（3） The World below the Brine by Walt Whitman
（4） An extract from ‘Sea’ by Brendan Kennelly
（5） From Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll
（6） From The Diary of Anne Frank
（7） From The Turbulent Term of Tyke Tiler by Gene Kemp
（8） From ‘Gus the Theatre Cat’ by T S Eliot










（1） Underline the right answers
1 The little bottle （did/didn’t） have the label ‘DRINK ME’.
2-3 Who had been ordering Alice about?
（her mother, rabbits, fairies, mice, an old woman）
（2） Answer these questions.
4 Which line in the passage suggests that Alice is not her normal size?
5-6 Is Alice worried about the rate at which she is growing?  Find evidence in 
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the passage to support your answer.
7-8 Give two reasons that explain why life was more pleasant at home for Alice.
9 Why do you think Alice might always have lessons to learn?
10-13 Alice debates with herself the pros and cons of never getting older（line 
31）.  Write two good things and two bad things about never getting old.
14-15 What do you think Alice felt at the end of the passage as she stopped to 
listen?（line 38）  Give two answers.
（3） Write the following nouns in their plural form.
16 kangaroo  17 atlas  18 deer  19 knife  20 mosquito  21 louse  22 ox  23 chief
（4） Change the following sentences into reported speech.
24 Tom said, “I’ll do my homework after I’ve watched television.”
25 “I forgot to buy Sheena a birthday card,” Amanda exclaimed.
26 “Would you like to play football, Tim?” Tony asked.
27 “I’m afraid,” Nan said, “it is time to go home.”
（5） In which tense is each of these sentences written?
28 He is running to school.
29 They will meet at the clubhouse.
30 Andy fell out of the tree.
31 Ling swan this morning.
32 Cats often catch mice.
33 They are eating their breakfast.
34 Trisha laughed at the clown.
（6） Use each word in a sentence to show its meaning.  You can add suffixes to 
them.
35 fatigue  36 official  37 precarious  38 renovate  39 pedestrian  40 submerge
（7）Choose the correct verb form for each of these sentences.
41 Kate （was/were） very happy on holiday.
42 They （is/are） unsure whether to go to Pete’s house.
43 Meena and Tuhil （was/were） very excited about Diwali.
44 The goat （eat/ate） its food.
45 Hannah （drink/drank） the bottle of ice-cold water.
（8） Complete each sentence as a metaphor.
46 The sea is a raging ….  47 The snow is a soft, white ….  48 The sun was a 
golden ….  49 The clouds are soft, fluffy ….  50 The wind is a howling ….  51 The 
stars were glittering … in the sky.
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（9） Rewrite the misspelt words correctly.
52 temprature  53 seperate  54 sacrifise  55 goverment  56 necesary  57 vegtables 
58 dictionery  59 disasterous  60 libaray  
（10） Form adjectives from the words in bold.
61 sense  She gave a …… reply.
62 Greece  The …… olives tasted good.
63 study  He is a …… boy.
64 energy  It was an …… dance.
65 angel  She had an …… voice.
66 Switzerland  …… clocks are very reliable.
67 triangle  It was a …… piece.
（11） Punctuate these sentences correctly.
68-74  peter called im ready
75-82  when will we get to davids house jake asked
83-92  quick yelled sam we will miss our train
（12） Write two meanings for each of these words.  One might be a meaning that 
has evolved over recent years.
93-94  cool
95-96  trainer





























Section A： 5 ～ 10分の時間が割り当てられている。解答は長文の内容に即したも
のである旨の指示がある。
1. What is a simpler word for ‘format’ （line5）?
2. What does ‘I have lost access to my work’ mean （line）’?
3.  ‘As I peered into the glass case …’ （line10）. The journalist might have 
written ‘I looked into the glass case’. What is the difference in meaning 
between ‘peered’ and ‘looked’?
4. （a） Does the writer think that books or computers will last longer?
　（b）  Write down a sentence or part of a sentence from Passage A which tells 
you this.
Section B： 5 ～ 10分の時間が割り当てられている。長文の内容に即して、完全な
文で答えるよう指示がある。
5.  Write a careful explanation in about 20-30 words of what the writer means in 
lines 18-20.
6. ‘Lousy’ （line25）, strictly speaking, is slang.
　（a） What is slang?
　（b） What does the word ‘lousy’ really mean?
　（c）  Replace ‘lousy’ with a non-slang word to keep the same meaning.  Explain 
why you have chosen the new word.
　（d） Why might a writer deliberately use slang?
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Section C： 20 ～ 25分の時間が割り当てられている。問題文となっている二つの長
文に即した手紙を地方紙の編集者宛に書かせる。以下のような指示が
ある。
either strongly making the case for increased spending on ICT in schools or 





1. Write down any two jobs grandma’s hands had to do besides knitting.
2.  Reread line 38. Why has the poet set out the line of poetry with the spaces like 
this?
3.  In your own words, give reasons why grandma’s family ask her to stop 
knitting clothes as presents for them.
4.  In about 10 lines, explain in detail how the poet makes us focus on grandma’s 
hands. Use quotations from the poem to illustrate your answer.
5.  By referring to the poem and using your own words, explain how you can tell 




1.  Some of the most exciting characters in literature are rebels, who like to 
behave differently from people around them. Basing your answer on two or 
more texts you have studied,
　・briefly explain why characters rebelled
　・describe how others reacted to them
　・ say which character or characters in the texts which you studied you 
preferred most, and why.
2.  Write about two or more texts you have studied in which either a close 
friendship is put under strain, or difficult relationships between children and 
parents are involved.
3.  With reference to two or more texts, show how writers deal with people 
whose customs and strongly-held beliefs are so different from one another as 




1.  Imagine that you are in a lift in a department store which breaks down 
between floors.  After a few minutes of silence, everyone in the lift begins to 
realize that one person in the lift is very unexpected and very odd.  Tell the 
story.
2.  Write about why you do or not do like visiting your grandparents.  Recount 
some actual happenings to justify your choice.
3.  Write about a time when using a computer landed you or someone you know 
in trouble.
4. Write a debate speech either for or against the motion:
　‘This house believes that books are better entertainment than television.’
5.  Would you rather be a dog that is happy, or a human being who is unhappy? 
Why?
以上、英国の私立学校で実施された13才レベルの入試問題を一例とし検討した。その
結果、以下のような事実が確認できた。
（1） 英語の試験だけで140分（2時間20分）かけている。
（2） 長文のトピックは新聞等の最新情報から文学作品（詩を含む）におよび広い範
囲の分野を扱っている。
（3） ディベートの能力を確認する問題が含まれている。
（4） 自分の考えを述べさせる問題が含まれている。
（5） 全ての設問が解答を記述させる問題となっている。
以上、第3章では日本と英国の各国語の試験を比較して検討を試みた。日本では小学
校卒業程度、英国では11 ～ 13才レベルの試験問題を対象とした。その結果、明確な違
いを確認することができた。それは、非常に単純であるが、同時に驚くべき違いではな
いだろうか。日本の試験問題は解答を「選択させる」傾向が強く、英国では解答を「書
かせる」傾向が強いということである。この違いを踏まえて第4章の議論に進みたい。
第4章　日本の英語教育における改善案
上記三つの章で明らかになったことを踏まえて、日本の英語教育に限った改善点を考
えてみたい。
1　選択問題から記述式問題へ
今回の考察で明らかになったことは、日本の国語試験と比較して英国の英語試験は記
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述式問題が大半であるという事実である。単語から文章まで、とにかく書かせることで
一貫している。この点、日本の英語試験、例えば英検（実用英語技能検定試験）は全て
が選択問題である。これでは、単語レベルの読む、書く能力も測れない。文章作成能力
など論外であると言わなければならない。英語を「実用」する能力を育成しようと改善
するならば、単語から文章まで書かせる訓練を導入すべきという結論になる。
しかし、英語を書かせる訓練に問題があることも英語教師としての体験上感じざるを
得ない。生徒が書いた単語のスペリングでさえ、教師がチェックし、生徒に書き直させ
るには手間がかかる。英作文となればもっと時間がかかるし、それこそ修正するための
教師側の能力も問われる。このような時間がかかる英語教育を文部科学省の指導で改革
していけるのか、それとも我が国の私立学校の目玉教育として特色を打ち出すか、現実
には困難が伴うことは明らかである。個人教授なら簡単にできるであろうが。
2　記憶する教育から考える教育へ
「考える」「考えさせる」教育を今の日本が導入しようとしていることは事実である。
しかし、今回両国の試験問題を比較検討した結果、考えさせる方法に違いがあることが
理解できた。それは、考えて答えを選択させるか、考える過程を書かせるかという違い
にある。特に英国の英語試験では、意見の証拠となる根拠を明記して論述させる意図が
はっきりしている。また、二項対立的な異なる意見の双方の立場から論じられるディベー
トのセンスを養う意図が明確である。このようなディベート感覚の論理的思考を日本の
中学校入学レベルで培うことが可能となるのであろうか。残念ながら現状では少なくと
も大学院レベルの教育を受けないと日本では無理であろう。
静岡県のある私立学校で小学校から英語のネイティヴを教師に英語で教科を学ぶ授業
が実践されている。マスコミでも取り上げられ、その成果は素晴らしいとの印象を与え
ているに違いない。静岡市では、その方法を導入する検討を始めたとテレビで報道して
いた。しかし、その試みは今の段階では困難と誰しもが感じると思われる。それでも、徐々
にでも変革を望むなら、教科書を変えればよい。英国で行われている英語教育の教科書
と問題集を使用し、こつこつと「書く」そして「考える」訓練を継続することならば可
能である。
以上、可能な変革として、「選択問題から記述式問題へ」の転換および「記憶する教
育から考える教育へ」の改善案を提示してみた。
まとめと今後の課題
本論では谷村氏の協力も得られ、日本と英国の語学教育を比較検討してみた。その結
─ 98 ─
学習院女子大学　紀要　第17号
果、日本は「記憶する」教育が中心であり、英国は「考える」教育が中心であることを
明確化できた。その違いが生じるのは別段難しい要素ではなく、単に問題の出題傾向の
違いであると結論できる。論拠を明示し自分の意見を書かせる訓練を徐々にでも導入す
れば、日本でも英国流「考える」教育は可能となろう。
かつて科研費で調査のためロス・アンジェルスに立ち寄ったときのことを思い出す。
日本人留学生たちが日本のコンビニに群がっていた。英語は身につきそうもないなと思
えた。アメリカに行けば何とかなるというような安易な留学で英語は習得できないだろ
うに。ましてやイギリスでは無理だ。しかし、日本で出来る事もある。英語発音教育と
英作文に時間をかけるべきであろう。こうした英語教育の変革が今後の課題となろう。
